










The relationship between types of fairness-oriented behaviors and justifications in five-year-old children 

























論付けられてきた（e.g., Damon, 1977; Hook, 1978; 
Hook & Cook, 1979; Sigelman & Waitzman,1991; 渡







































































































































































































































































公平分配 平等分配 逆転分配 計 公平分配 平等分配 逆転分配 計 公平分配 平等分配 逆転分配 計
可哀想 0a) (0.00)b) 2 (3.33) 1 (1.67) 3 (5.00) 0 (0.00) 2 (3.33) 2 (3.33) 4 (6.67) 0 (0.00) 3 (5.00) 0 (0.00) 3 (5.00)
報酬量 4 (6.67) 0 (0.00) 2 (3.33) 6 (10.00) 2 (3.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (3.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (1.67) 1 (1.67)
2人の努力 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (1.67) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (1.67)
作業量 7 (11.64) 0 (0.00) 9 (15.00) 16 (26.67) 11 (18.33) 0 (0.00) 6 (10.00) 17 (28.33) 13 (21.67) 0 (0.00) 8 (13.33) 21 (35.00)
論理数学的 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (1.67) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (1.67) 1 (1.67) 0 (0.00) 1 (1.67) 2 (3.33)
無回答 4 (6.67) 4 (6.67) 4 (6.67) 12 (20.00) 3 (5.00) 4 (6.67) 6 (10.00) 13 (21.67) 3 (5.00) 3 (5.00) 3 (5.00) 9 (15.00)
積極的無回答 2 (3.33) 0 (0.00) 3 (5.00) 5 (8.33) 4 (6.67) 1 (1.67) 4 (6.67) 9 (15.00) 4 (6.67) 1 (1.67) 2 (3.33) 7 (11.67)
解決策 1 (1.67) 2 (3.33) 1 (1.67) 4 (6.67) 0 (0.00) 1 (1.67) 2 (3.33) 3 (5.00) 0 (0.00) 2 (3.33) 0 (0.00) 2 (3.33)
登場人物の特性 3 (5.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 5 (8.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (5.00) 3 (5.00) 1 (1.67) 1 (1.67) 0 (0.00) 2 (3.33)
平等主義 0 (0.00) 1 (1.67) 0 (0.00) 1 (1.67) 0 (0.00) 1 (1.67) 0 (0.00) 1 (1.67) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (1.67) 1 (1.67)
順序的平等 1 (1.67) 0 (0.00) 4 (6.67) 5 (8.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (3.33) 2 (3.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)
その他 1 (1.67) 1 (1.67) 3 (5.00) 5 (8.33) 2 (3.33) 0 (0.00) 3 (5.00) 5 (8.33) 6 (10.00) 4 (6.67) 1 (1.67) 11 (8.33)
計 23 (38.33) 10 (16.67) 27 (15.00) 60 (100.00) 23 (38.33) 9 (15.00) 28 (46.67) 60 (100.00) 29 (48.33) 14 (23.33) 17 (28.33) 60 (100.00)
15個条件 19個条件
公平分配 平等分配 逆転分配 計 公平分配 平等分配 逆転分配 計
可哀想 0 (0.00) 3 (5.00) 1 (1.67) 4 (6.67) 1 (1.67) 2 (3.33) 0 (0.00) 3 (5.00)
報酬量 2 (3.33) 0 (0.00) 1 (1.67) 3 (5.00) 3 (5.00) 0 (0.00) 2 (3.33) 5 (8.33)
2人の努力 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (1.67) 1 (1.67) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (1.67) 1 (1.67)
作業量 6 (10.00) 0 (0.00) 3 (5.00) 9 (15.00) 8 (13.33) 0 (0.00) 7 (11.67) 15 (25.00)
論理数学的 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (1.67) 1 (1.67) 1 (1.67) 0 (0.00) 1 (1.67) 2 (3.33)
無回答 2 (3.33) 2 (3.33) 7 (11.67) 11 (18.33) 5 (8.33) 2 (3.33) 5 (8.33) 12 (20.00)
積極的無回答 4 (6.67) 2 (3.33) 4 (6.67) 10 (16.67) 3 (5.00) 2 (3.33) 4 (6.67) 9 (15.00)
解決策 1 (1.67) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (1.67) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)
登場人物の特性 2 (3.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (3.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (3.33) 2 (3.33)
平等主義 1 (1.67) 1 (1.67) 0 (0.00) 2 (3.33) 1 (1.67) 1 (1.67) 0 (0.00) 2 (3.33)
順序的平等 3 (5.00) 0 (0.00) 6 (10.00) 9 (15.00) 1 (1.67) 0 (0.00) 1 (1.67) 2 (3.33)
その他 4 (6.67) 1 (1.67) 2 (3.33) 7 (11.67) 3 (5.00) 2 (3.33) 2 (3.33) 7 (11.67)
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